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The main objective of thisarticleisto situatethepossibilityofthe Philosophical reconstruction
of Shinran’s (親鸞) thought incontrastwith Yin-shun’s(印順) (1906- )criticalunderstanding
of Pure LandBuddhistthoughtinl liwan. ltsmainmotivationwasprovided byProf. ChenKuo
Lin’s (林鎮國) artide on thePhilosophyofHajime mlnabe (田辺元) . (1) Prof. Lin in thisarticle
corrlelates hisinterelst in ’mnabe’sl PhilosIophical understandinglof Shinnn’sPure LandBuddhist
thought with the absenceofasimilar renectiononthe part of modem Philosophical studies in
China and’nliwan. lmyselfbeingBeingessentiallycriticaltowardsthePhilosophyofthe “Kyoto
sch001” (京都学派) and having felt for several yearsthata harsh criticism of itsstandpoint is
thenecessaryconditionofthePhilosophicalreconstructionofShinran’sthoughtl wasatfirstsur-
prised byProf. Lin’sinterestinthisaspectofHajimennabe’sPhiIosophy. AsfarasI canunder-
stand, Prof. Linisperfectlyconsciousoftheproblematicaspectsofl lnabe’sthought, butl feel
that he hasa verygood reasonto show astrong interest in n nabe’s understanding of Shinran.
Thatis, ’mnabe tried not only to developaPhiIosophical understanding of Shinran’sPureLand
Buddhist thought, butalso establishedastrong relationshipbetween thisunderstandingandso-
cio-p011tical practice. According to Prof. Lin’sanalysisofthismatter, the interestinthePhilo-
sophical tinderstanding of Pure Land thought andit’s relationship to socio-p011tical practice is
something almostabsent inthemodem Philosophical studiesinChinaand1111wan. Considered
from the Philosophical standpointJapanese peoplehaveagreat prideto assert that Shinranwas
a thinker of great PhiIosophical profundity. lnJapan, the PhiIosophical renectiononShinran’s
thoughthasaverylongtradition, and Hajime 111nabe’sachievements areonlyoneconcrete exam -
ple ofthistradition. At thesame time, Japanese Buddhismmaybeextremelyconservative from the
socialandpolitid standpoint, but the factremains thatPure LandBuddhismis themost radicalmili-
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tantforceinpresentJapaneseBuddhism. Thefactthatinthelastdecades, Pure　 Land　 Buddhism
has　 beentheonlyschool ofJapaneseBuddhism　 toshow aclearandmilitantoppositionto the re-
naissance　 of StateShintoism　 and the nationalization of theYasukuni Shrinein ・ )quioatests to
this. (2) ln　 contrast to this, not onlymodem　 Philosophical studiesinChinaandl aiwanhaveigno-
ratedcompletelythematterofthePhilosophicalunderstandingofPureLandBuddhism, butclas-
sical　 PureLand　 BuddhisminChinaand1111wanseemstometobeveryconservativefrom theso-
cio-political　 standpoint. Supposing that theassertionsabovearecorrect, we　 must ask the fol-
Iowing　 question　 :　 “whatarethetheoretical andhistorical factorsthat ledto suchagreatcontrast
inside　 thePureLand・ dition?7　 Prof Lingivesaverydearanswer　 to theproblem oftheabsence
ofarelationshipbetweenPureLandBuddhismandPhilosopMcal　 reflection　 inmodernChinaand’nl-
iwan. According　 to　 hisstandpointthereisaverydeeply entrenchedpreconceptionthatisthe
main　 cause　 of thissituation. Thatis, for most of modernphilosophical renection inChinaand
1111wan　 PureLandBuddhism is　 seemasan “eχpedientm eans”　 for ignorantpeople, something
withoutessentialrelationshiptothetheoreticalaspectsofBuddhismworthyofPhilosopMcaldis-
cussion. (3) On　 theother hand, theanalysisofthesocio-poliUcal conservatismof　 classical PureLand
Buddhism　 in　 Chinaandlhiwanisaverycomplexmatter thatmustbeapproachedfrom thehistorical
and　 Philosophicalstandpoints. Leavingasidethehistoricalandinstitutionalaspectsofthematter
l　 have　 averystrong impression　 thatthisconservatism isessentially relatedtoanunderstanding
of　 thePure Landgroundedinthe’nlthagathagarbha (如来蔵思想) thought　 ofthe “’n-eatiseo
ntheawakeningofMahayanaFaith” 『r大乗起信論』) . lnthis　 sensetheremaybeanessentialrela-
tionshipbetweentheconservativecharacterofclassicalPureLandBuddhisminChinaand1111wan
and　 ’nlthagathagarbhathought’sconservatism　 aspointed out byJapanese　 “Critical Buddhis㎡’
(批判仏教) . As　 far　 asl know,　 Yin-shun’scriticism ofPureLandBuddhism isthemost repre-
sentativetheoreticalre-evaluationofPureLandBuddhistthoughtinpresent’nliwaneseBuddh-
ist　 scholarship. At　 the sametime, Yin-shunisalsoaharshcriticof ’lathagathagarbhathought.
Thecen紅alquestionforusisthenthefollowing: “isitcorrect　 to　 assumeanessential relationship





一 2) The relatiOnShip betWeen Yin-ShUnIS nOrmatiVeeValUatiOnOf
the hiStOry Of BUddhiSt thOUght and hiS CritiCiSm Of PUre
Land BUddhiSm.
ln order to clarifytherelationshipbetween Yin-shun’s nom ative understandingofthehistoryof
Buddhist thoughtand hiscriticism of Pure LandBuddhism it becamesnecessarytogiveabrief
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explanation ofhisviews onthehistolryofBuddhistthought. Yin÷shun’snormative evaluationof
the history of Buddhist thought is characterized by acritical attitude that values essentially
Primitilve Buddhism, Abhidharmathoulght andearlyMahayana alndtalkesafunldamentaHy critical
attitude towards laterMahayana Buddhism.(4) ln this sense,thereisastrongrekitionshipbetween
his definitionofthenormative content ofBuddhistthouglhtandhiscrilticism oftlhthalgalthalgarlblha
thought. Yin-shun’s definitionof/thelnormaltive standpoint ofBuddhislmis delve10pled/throughthe
relationship between theconcept of “Dependent Origination” (縁起) in Primitive Buddhism
(原始仏教) and that ofthe “Nature ofemptiness” (性空) in Madhyamika thought. (中観思想)
This approach may beextremelymeaningful, butwe feel that it includesat thesametimeanun-
res01ved problematic. Thatis, sometimes Yin-shun seemsto identify those two conceptions,
but frequentlyherefersto “Dependent Origination” asan “expedient m eans” ofthe “Nature
ofEmptiness”. Asinthislastcase, the “NatureofEmptiness” isfrequentlyunderstoodasthe
“Non-arising-non-perishingnatureofthedharmas” wehaveaverystrongimpressionthatYin-
shun’s understanding of the normative content of Buddhism is yet verynear to the classical
“Mahayanist ldeology” (大乗主義) ofChineseBuddhism. (5) We mayfindasimilar limitation
in hisd lticism of U thagalthagarlbh thoughlt. Considereld frlom a theoreltico÷normaltivestalnd-
point Yin-shun asserts inaveryclear way that theconcept of thelllthagathagarbhaisessenti-
ally incompatible withthe Buddhist view of “Dependent Origination” and that it isessentiany
the same thing asthe Atman inHinduism. At the same time, he avoidsto deny thisconcept
completely asserting thatas it hasevolvedfrom thehistory ofBuddhistthought it’s meaning as
an “expedientm ean s” (方便) should be recognized. (6) But thefactremains thatthe assertion
ofthenoTmaltive content ofBuddhist thoughtaslexprlelssledinltheconceptiolnof“DepelndentOrig-
ination” andtheconsequentdeniaI of111thagathagarbhathoughtbelongstotheessentiallycritical
character ofYin-shun’sBuddhist thought. Then, we areat lastforcedtoask thefoIIowing ques-
tion : “Whatistherelationshipbetweenthisdenialofl lthagathagarbhathoughtandhiscriticism
of Pure LandBuddhism?” ln hislast work named “A Historyof lndianBuddhist thought” Yin,
shun triesto giveusananswer to thisquestion. According to hisstandpointin thiswork Yin-
shunassertsthatthedecaldentfolrmsoflaterMahayana Buddhism als exprelsIsledinlllnltricBuld-
dhism (密教) are characterized by thepracticeof “Buddha-remembrance” (Japanese-Nem-
butsu, 念仏) grounded in l lthagathagarbha thought. (7) As farasconcems the socalled “11ntric”
or “Esoteric Buddhism” wetendto agreeperfectlywithYin-shun, butit also seemstousthat
his statements leaveuswithanother unsettledmatter. Thatis, Yin-shun doesnot seemtobe
awareoftheessentialdifferencesobtainingbetween “EsotericBuddhism” andPureLandBud-






-There is no referenceto theconcept ofthel lthagathagarbhainPureLandSutras. The theor-
etical content ofthoseSutrasseems toustobecompletelydifferentfrom ’nlthagathagarbha mod-
es of thought.
-Considered from a historico-literarypointofview, PurelandSutrasbelong to early Mahayana





3 ) ShinranlS UnderStandin9 0f the “GOing tO be bOm” in the
PUre Land and Yin-ShUnIS CritiCiSm Of PUre Land thOUght.
Yin-shun’sunderstandingofPureLandBuddhismcanbesumm函 zed in thefollowing threepoints :
the first oneisthat the concept of thePure Land in Buddhism should beapproached from the
standpointofBuddhismasawholeandnotfromthesectarianviewpointofthePureLandschool.
Thatis, the meaning of thePure LandinBuddhismis neither restrictedtoAmitabha’sWestem
Pure Landnor arethemeans for the “Going to bebom” in thePure Land restricted to the
recitation ofAmitalbhal’snamey゛ WelthinkthatthequesltiolnofthemeanlingofthePurelLandin
Buddhistthoughtisaverycompleχone, andthat・ ・aditional Shin-Buddhist scholarship hasnever
explained inasatisfactoryway thegroundsfor theoptionforAmitabha’sWestem Pure Land. ln
this senseYin-shun’s函ticism is eχtremely meaningful. The second oneisthatthereisaconception
ofthePureLandcommontoBuddhistsandnon-Buddhists, a conception ofthePureLandcommon
to Buddhism asawhole, andthespecificallyMahayanist conceptionofthePureLand. (11) Yin-shun
asserts thecentrality of Maitreya’s (弥勅の浄土) Pure Land asa “Pure Land in the human
world” 〈人間浄土〉 andaPureLandcommontoa110fBuddhism. (12) From our standpointYin-
shun’sevaluationofMaitreya’sPureLandasaconceptcommontothetotalityofBuddhism, Hin-
ayana andMahayana alikeis averyseriousmatter. ltmaynotbeourcentral concem inthisar-
tide but hiscaseseems to meto bevery convincing for the followingreasons. The first oneis
that Maitreya is theonlynon-historical Buddha recognizedby Primitive Buddhism and its Pure
Land the only PureLandcommon to HinayanaandMahayana Buddhism. This question hasa
Sd ptuml background andanuniverslalityl within thelBuddhistlh ldition that isl impossibletol 恥
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-Shanjlllols (善導) understandingofthe “Causalityofgoingtobebom” く往生の因果) inthe
Pure Land is grounded onanextremely orthodoχview of “Dependent Origination”. ln this
sense, it is incorrect to assert an essential relationship between Shan-1110’s understanding of
“Buddha-remembrance” and ’nlthagathagarbha thought. (9)
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nore. The secondoneis thatMaitreya’s PureLandseemsto usto berepresentativeof anes-
sential dimension of Buddhist religiosity. Thatis, thatof intra-historical hope. l myself think
that the denial of thisessential dimension wouldbeagreatIoss to Buddhist religiosity. Thethird
one is thatMaitreya’s PureLandissomething to be concretely realizedinthehistorical futureand
not anidealisticallyunderstood “Pure Landas one’s mind” 〈唯心の浄土〉. Thatis, itdoesnot
lead to theacceptationofanoppressiverealityasidentical with thePure Land. Atlast there is
the specificallyMahayanist conceptof the PureLand. Wethinkthattheconceptofthe“Causality
of goingtobebom” inthePure Landis essential to explainboththesimilarities anddivergences
between Yin-shun’sunderstanding of themeaning of thisspecificallyMahayanistconcept of the
Pure Landand ours. (13) We areincompleteagreement with his view ofthe “Going tobeborn”
as implying in the concept ofcausality, butour views of thecauseof thisgoing to beborn are
completely different. Yin-shun asserts thatthearising ofthe “Mind of enlightment” く発菩提
心〉 and the variouspracticesoftheBodhisatva 〈菩薩の諸行〉wayasrepresentedbyAksobhya’s
Eastem Pure Land 〈阿問仏の東方浄土〉 arethe true causeof the realization of Amitabha’s
Westem Pure Land 〈阿弥陀仏の百方浄土〉 fruit. (14) Thisdistinction between the Pure Lands
ofAksobhya (cause) and Amitabha (fnlit) impliesintheassertionthatthearisingofthe “Mind
of Enlightment” and thevariousBodhisatva practices arethetrue causeofAmh bha’s Westem
PurelLanldfruiltj Thisassertioncanbelcolnsideredasladearlcriticism of theexdusive practiceof
“Buddha-remembrance” in Shan-1110’sPureLandBuddhism. ln ourpoint of view Amitabha’s
Pure Landis not only self-su伍cient, but Yin-shun’scriticism of Shan-n o’s conceptof the going
tobebom inthePureLandessentiallyrestrictedtotheaspectofpracticeanddoesnotproblem-
atize it’stheoretical content. Thatis, we cannot seeany rigorous relationshipbetween Yin-
shulnl’slnormativecriticismof’nllthagalthlagarblhathoughtandtheltheoreticalcontelntofSh飢一恥Io’s
Purle Lanldthought, Aswehaveassertedinanother plalce Shinmn’s PureLand Buddhistthloughlt
indudes both vulgar aspects similar to the “Mahayanist ide010gy” of ChineseBuddhism andan
orthodox understandingofthePure Landasrepresentedby Shan4 110’s thoughty15) Weshould
stalte clearly that any Philos/ophical reconstrulction of Shinnf s Pure Land thoughtmuslt talke
Shan-n o’s “Logic of rupture” 〈断絶の論理〉 asit’s starting point. lf we areto clarify the
meaning of this “Causality of going to beborn” in the Pure Land in theChaptersonthelhle
Faith ( 「信巻」) and the lhle Realization ( 「証巻」) ofShinran’sKyogyoshinsho (『顕浄土真実




-ln Shinran’sunderstanding ofthe “Causality ofgoingto bebom lnthePureLand” thepresent
arising of Rlith (thestablishment in the state of non-retrocession) isthe causeand the future
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-Future birth in the Pure Land is completely discontinuousandqualitatively different from the
arising of Rlith in thepresent life. ln thissenseit eχdudesnecessarily anyconceptionof the
“retum to theorigins”
-Human beings areunderstoodwithoutany possibleeχceptionasbeingconstitutedbyignorance
and thepassionshavingnointemal causefor thegoingto beborninthePureLand. TheWisdom
of R ith isgivento them byAmitabha’sVow mediatedby Sjquia-Mu㎡s Words. Thisexdudes
essentially anyintemalist conceptionof thecauseofthegoing to bebom .
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-This critical and discontinuoustemporalityshouldbeunderstoodasthebasisfor Shinran’sd ticism
of theimperial system andoftheworshipof thenationalgods. This criticism opens thewayfor
the concretepraχisofthetransformation ofsociety. lt iswithinthispraxisthatshouldbesought
the relationshipof this “Causality of going to bebom” in thePure Landto theintra-historical
dimension of hope.
The　 foUowing Portuguese translation of the “Gojishaku” (御自釈) of　 the　 chapters on the
l ¥ue　 Faithandonthe’lrueRealizationofShinran’sKyogyoshinsho　 is　 includedhereasanappen-
dix　 to thisarticle. H ound　 it　 important　 topublishitherebecause　 theKyogyoshinshoisthemain
source　 ofmy　 researchofPureLandBuddhistthought.
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`Compilado por Shinram, otonsuradoignorantediscfpulodeSiquia-Muni.
-Ao renetir constatoquearealizag50 daAlegriadaF6 surge em fungao daOpgio daMente do
’nlthaghata e queaabertura da VerdadeiraMente sedi em virtude dos meioseχpedientesdo
Grande Sjbio. No entant0, 0s Monges eLeigosdaeradofim doDharmaeos Mestres contem-
poraneos se afundam na “NaturezadaMente” eperdem devistaa verdadeira realizaφodalbrra
Pura. Iludidos pela Mente dasprjticasmeditativas enao-meditativasnao conseguem discemir
a verdadeiraF6 Adamantina. Noentant0, Shinramo tonsuradolgnoranteesdarece amplamente
o sentidodostr6sSutrasem concordanciacomoEnsinamentodos Budas el lthaghatas ecoma
exegese dos ’lh tadistas enfatizandoem especialolbxtodoL6tus daMentelndivisa. Responde
assim as indagalφes apreslentalndoumac】ara evid6ncia. Ao refleltir naprofulndidadedalgraltidalo
a Buda naoteme osabusosdoshomens. Aquelesque buscamoPuro Rlfs esentem aversaopela




-Coletanea de passagens referentes il Verdadeira
F6 da ’li rra Pura.
-Voto dosurgimento daAlegriadaF6.
-Compilado por Shinram, otonsuradolgnorantediscfpulodeSjquia-Muni.
. Ao renetir reverentemente arespeito dalh nsmutagao em seu aspecto do ir nascerpercebo






711 rceiro Capitulo-Coletanea de passagens refer-
entes aVerdadeira F6 na’nlrra Pura.
. Noentant0, seja no queserefereaPritica, sejanoqueserefere aF6 naoeχisteum linicomomento
em que tudonaosedevaarealizaφo da lhlnsmutaびiopelapuraMente doVoto do’nlthaghata
Amida. Nada disso sedl semcausasouemfunφo dealguma outra causa.
On lhe・Philosophica】 reconstructionol Shinran’sthougbt-1・ithAspecial referencelo l’in-shujl’sunderstandingof PureLald Buddbist tholght
prodigiosa quenosconduzapurezaafastando-nosdaimpureza, a Mente sinceradaopびiopeloir
nascer, a amplal eprolfundal Alegria dalF61quepropo几ionao benld do aoout10, aMenteAdamantina
e incorruptfvel, apuraF6 dofjicil ir nascer , aM ente indivisaprotegidaeabarcadapelaLuz, a
GrandとF6 rara einsuperjvel, aF6 dificil deseraceita pelomundo, averdadeiracausadareali-
zaμo do Grande Nirvlana, ocaminho brn万ncoextrelmamentel rj lpido eslem impeφlmentolseoOce11万no
daverdadedaF6. Essa Mente surge a partirdoVotodonascimento atrav6s doNembutsu. Esse
Grande Voto se chama aOpgaopeloVotoOriginal, 0u aindasechama oVotodastr6sMentes do
Voto Original, 0u aindase chama oVotododespertar daAlegriada F6, 0u aindaseintitulaoVoto
da Mente daF6 em seuaspectodoir nascer .
Nolentanto, osl lgnlorantes permanentelmenteimersosna’I¥alnsmilgraφlo, olsls6res sensfvlelislque
transmigmmemfunφodalgnoninciadifidlmenterealizamofrutoSupremoeprodigios0, dificilmente
realizam a Verdadeira MentedaF6. Por querazao? Por ser eladevidaaoprodigiosoPoder do
111thaghata, por sedar elaem fungaodaGrande Compaixaoe doPoder daampla Sabedoria. Ao
realizarmos a Pura F6, essaMente naoretrocede, ela naosetomava. Emfunびiodissooss6res
sensfveis profundamente perversosrealizam aGrandeMenteda Alegria eacolhem oprofundo
Amor dos GrandesS4bios.
. Questiio: NoVotoOriginald0111thaghataji estiiopresentesosVotosdoDespertardaAspiraφ0,





Resposta : O’n池 aghataAmidaserefereaodespertardastr6sMentespartlfacIlitaracompreensao
dos lgnorantesseressensfveis, noentanto como averdadeiracausadoNirvanaresideapenasna
Mente da F6 0 ’lhltadista sintetizaastr6sMentes em um a. Noquediz respeitoaminhavisao
pessoaldaetimoIogiadastr6sMentesconduoqueelasconsistememumalinicaMente. Noque
se refereaessesentidoanalisoaMente doDespertar. Despertarsignifica verdadeiro, real, sincero.
Mente significa semente, verdade. Noquese refereaAlegria daF6, F6 significaverdadeir0,
real, sincer0, completo, o tom ar-se, a atividade, aconsideragao, aavaliaφo, oexpressar-se,
a fidelidade. Alegria significa vontade, aspiragao, amor, alegria小ib110, exaltagao. No que se
refere aAspiraφo pelo Nascimento Aspiragao significa voto, alegria, despertar, discernir ;
- 21-
Questiio : Podemos conduir do significadoetimo16gicodastr6sMentes que elassaoumalinica
Mente de acordocom olhltadistaeque o’nlthaghata Amidacompadecidodoslgnorantess6res
sensfveis despertouoVotodastr6sMentes. Como podemosdiscemir essaquesao?
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Nascimento　 significa　 devir, atividade, aφo, completitude. Queseentenda com clareza que
sendo　 oDespertar　 daAspiragaoaMenteverdadeiranaomesdadacomadlivida-hesitagaoea
falsidade. A　 Alegriada　 F6 6 aMente　 darealizagaodaverdade, aMentedaperfeitaatividade, a
Mente　 da　 fidelidadeaoVoto, aM ente doamoredaalegriaeaMentedaale函a　 daveneraφo.
Assim　 send0,　 na0 6mescladacomadavida-hesitaφoeafalsidade. A AspiragaopeIoNascimento
6　 aMente　 daAlegria　 dodespertar dodiscemimentodoVot0, aMentedapuraatividadeeaMente
da・ ・ansmutagao　 da　 GrandeCompaiχao. Assimsendoelanao6mesdadacomadlivida-hesitagao
e　 afalsidade. Ao　 discemirnessemomentoosignificadoetimo16gicodastr6sMentes　 possoconcluir
que　 elasconsistem　 naMenteverdadeiraesinceranaomesdadacomafaIsidadeeosfalsospontos
devista. Conclua-se　 quepornaoser　 mesdada　 comadlivida-hesitaφoelaseintitulaaAlegriada
F6. A　 Alegriada　 F6 6 aMente　 indivisa, aMente indivisa6 averdadeiraMentedaF6. Assim
sendo　 o’lhltadista　 serefereaMenteindivisaemseuPref21c10. Quedistosesaiba!
Resposta : 1; dificil avaliaraintenφo Badica, noentanto serd etirmos arespeitodessaMente
podemos dizer queoOceano dos s6ressensfveisestj dominadopelomal epelasRliχ6esdesde
um tempo imemorial at6 0 presentenaopossuindoaPura Mente, que dominadospelafaIsidade
nao possuem averdadeiraMente. Em contrastecomissoo・ 1thaghatacompadecidodo Oceano
doss6ressensfveissujeitosaosofrimentoeadoraorealizarasprjiticasdoBodhisatvaporIongos
e inconcebfveis/Calpalsl alatividaldede seusl tr16sCarTnasen completalmentepural emcaldal um de
seus instantes de consc16nciaseconstituindonaVerdadeira Mente. 0 1 1thaghata atrav6s da
Pura e VerdadeiraMente realizouvirtudesinconcebfveiseineχpressiveis. Atrav6sdoDespert肛
daAspiraφo 0 111thaghataofereceusuasvirtudesaoOceano detodososs6ressensfveisdominados
peIo Carma dasRliχ6esepelofalsodiscerniment0. 0u seja; comoelaexpressa averdadeira
Mente do beneffcioao outro n10 6 mesclada comadavida-hesitaga0. Essa MentedoDespertar
da Aspiraφo tem por suaess6nciaoNomeVenerj vel doDespertar dasVirtudes.
. No entant0, quando atrav6s da F6 conhecemosaverdadeira palavra do Grande Sibioe os
Comentjirios dos MestressabemosqueessaMenteseconstituinoinconcebfvel eineχpressivel
vefcu10 1nicodoOceano daSabedoriadoVoto, que ela6 a verdadeiraMente dalhlnsfer6ncia,





. No Comentjirioexiste umareferenciaaoquepodeestar dentr0 0u fora, naluzounaescuridiio.
Noqueserefereaointerioreaoexterior,ointeriorsignificaoSupramundan0,0exterioraexist6ncia
mundana. No que sereferealuzea escuridao, aluz significa oSupramundano, a escuridaoa
exist6ncia mundana. 0u aindaa luzsignificaaluz dodiscemiment0, aescuridaosignifica a ig-
norancia.
. 0 termoverdade-reandadefoiempregad0. No “Sutra doNirvana” seafirmaque: “A Vbrdade
Tranlscendelntal consiste emum anicolepurocaminhoselm pelrmitiraeχist61ndalde dois/caminhos. .
A verdade-realidade 6 0 7nlthaghata, olllthaghata6 averdade-realidade. A verdade-realidade 6
0Vhz10. 0 Vaz106 averdade-realidade. Averdade-realidade6anatureza-blidica, a natureza-btidica
6 averdade-realidade.
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. Em seguida noquediz respeitoaAspiragao pelo Nascimento ela consistenoapelo feitopelo





. Em seguida a Alegria daF6 6 0 0ceanodaMente da F6 dacompleta edesimpedidaCompaixiio
do ’nlthaghata. Assim sendo ela na0 6 mesdadacomadtivida-hesitaφo. Assim sendo elase
chama a Alegria daF6. 0useja: ela tem porsuaess6nciaalh nsmutagao daMentedo Despertar
do beneffcioaooutr0. No entant0, 0 0 ceanodetodososs6res sensfveistransmigra noOceano
da ignoranciadesde tempo imemorial at6 0 presente afundando-se narodados renascimentos.
Presos a rodadosofrimento naopossuemaAlegria da F6. Assim sendodific116 encontrar a
Suprema virtude, dific116 realizar aSuprema, Purae Verdadeira F6. Em todosospequenose
ignorantes, em todos osinstantesamente dacobica polui continuamenteamente incontaminada,
a mente dominladalpe10 6dio inlcelndeia permanentemente ols tesouros do dharma. Nos s61rels
sensfveis dominados poressaschamasaissose chamaobem mescladocomvenen0 , 0uaindase
chama al fa1saatividadenalo sendodefolrmaalgulma a verdadeiraatividade. 1111mpolssfvlel aspiralr
pe10 nascimento noRlfsdaLuz lmensu・ vel atrav6s dessebem mesdadodevenen0 . Por que
oz飢)|? Polr que nenhnm dosinstalntes deconsciencialdol lth4 hatal estava melsclado comovenenlo
da falsidadenomomento emquerealizousuas priticasdeBodhisatva. SendoessaMente a Mente
da Grande Compaixao do ’nlthaghata ela seconstitui necess4riamente nacausadecisiva do
Nascimento no Rlfsdacorreta retribuiga0. 0 ’nlthaghatacompadecido do sofrimentodoOceano
dos s6ressensfVeislhesofereceusuaMente Pura, ampla e semimpedimentos. Aissosechama
a Verdadeira Mente daF6 dobeneffcioao outro.
. Sabemos entiio verdadeiramenteoquesignificao (Caminho Brancodequatro oucincopo lega& s)
na parjb01adosdoisrios. No que serefereaoCaminhoBranc0, Branco6 0 0posto deobscur0.
Branco significao Carma BrancodaOpφo peloVotoOriginal eapura atividadedatransmutaφ0
dol ir nasIcer. 0bsIcurlo silgnlificaoCarmalobsIcuro dallgnloralnlcia edasRlix161esleobem melsclado
dos doisvefculos, doshomens edosDeuses. A palavracaminhosecontn1sta comEstrada. Caminho
significa oCaminho diretoe verdadeirodoVotoOriginal, 0 GrandeCaminhodoSupremo Nirvana.
Estrada significaa pequena Estradadosbensdiversosdosdoisvefculosedostr6s vefculos. Quatro
ou cincop01egadassignificaque oss6ressensfveissaoconstituidosdosquatro elementos edos
cinco agregados. 0 Despertar daPuraMente doVotosignificaa realizaφo daverdadeiramente.
Se constituindonoOceano daMente daF6 doPoder dalhlnsmutagao do Voto Original elanao
estj sujeita acomlpgao sendoassim semelhanteaumdiamante.
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aspiragao　 pelo nasciment0.　 Elaniio resulta deformaalgumadatransfer6nciado poder intemo
dos　 grandesepequenos,　 ignorantesesibios. Assim　 sendoelaseintitulaanao-transfer6ncia.
No　 entanto　 oss6ressensfveisdessemundotransmigrandonoOceanodasRliχ6eseimersosno
Oceano　 donascimento-e-mortenaopossuemaMente　 daverdadeiralhlnsmutaga0, naopossuem
a　 puramente　 da■・ansmutaφ0. Assimsend0, quandoo’nlthaghatacompadecidodoOceanode
todos　 oss6ressensfveissujeitosaoso扇mento　 realizouostr6sCarmasquetiveram porcontelido
a　 mente　 dalh nsmutagaoemcadaumdeseusinstantesdeconsc16nciarealizandoassimaGrande
Mente　 da　 Compaiχao. Eleofereceuassim aMentedobeneffcioaooutro, aMentedaAspiragao
pelo　 nascimento　 aoOceano das eχist6ncias. A Aspiraφopelo Nasciment0 6 aMente da




. Sabemos entiio verdadeiramentequeembora eχistaumadiferenganominal entre a Mente do
Despertar, a Alegriada F6eaAspiraφo peloNascimentoelassignificam essencialmentea mesma
coisa. Por querazao? Porque essastr6s mentes naosaomescladas com adlivida-hesitaga0.
Assim sendo essamente verdadeiraeindivisa seintitulaaVerdadeiraMente Adamantina, a
Verdadeira Mente Adamantina se intitulaaVerdadeiraMentedaF6. A Verdadeira Mente da F6
realiza necess・ ・iamente oNome, masoNomenaorealizanecessariamentea verdadeiraMente
do Poder doVoltol. Polressarazalo0 11・ataldistalserefereao “ eu com a Menteindivisa” Ele afirma
que osentidodesseNome estji emconcordanciacomaatividadedaVerdade. Noque serefere
ao Grande OceanodaF6 naoeχistedistinφo entre NobresePlebeus, entre homens emulheres。
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. No entanto, noqueserefereaMente daAspiragio pe】o Despertar existem duasmodalidades.
A primeira6 aVertical, asegunda6 aHorizontal. No queserefere aVertical eχistemaindaduas
modalidades. A primeira6 alyanscend6nciaVertical, asegunda 6 aSafdaVertical. Essasduas
modalidades da ’lhlnscend6nciaedaSafdaverticais esclarecem osensinamentosexpedientese
verdadeiros, abertos eocultos, dograndeedopequenovefculo. Elas consistem naMente do
Despertar gradual, naMente AdamantinadoPoder intemoe naGrande Mente doBodhisatva.
No que serefereaHorizontal existem ainda duasmodalidades. A primeira6 A ’n・anscend6ncia
Horizontal, a segunda 6 a SafdaHorizontal. A SafdaHorizontal consistenaMente do Despertar
do Poder intemo nointerior doPoder eχtem o, naMentemesclada das prj ticasmeditativase
nao-meditativas. A lhlnscend6nciaHorizontal consiste naAlegria daF6 da・ ・ansmutaφopelo
Poder do Voto. ElaseintitulaaAtividadedoVotoda Mente Bljdica. A atividadedoVotodaMente
Btidica 6 aGrandeMente Horizontal da Aspiraφopelo Despertar, ela seintitulaaMente
Adamantina da Transcend6ncia Horizontal. AsMentes daAspiraφopelo Despertar Horizontal
e Vertical podem terom esnlo nomenlas seusignificad0 6 distint0. A ’mmscend6ncia Horizontal
implica na penetragaodaverdadeesefundamentana VerdadeiraMente. Ela consideraum erro
a mesda comafalsidade, eumafaltaadlivida-hesitagaodoss6res sensfveis. Que osMonges e
leigos quebuscam oPuro Rlfsrenitam profundamentearespeito dasAureasRllavras referentes
a naorealizaφodaF6, que seafastem definitivamenteda falsaMente danaorealizaφodoOuvir.
On thePhilosophical reconstnJction ol Shinran’s thought-・ithAspecial relerencelo Yin-sb圓’s understandingol PureLandBuddhist thouRht
velhos ejovens. Ele naoquestionasesaopoucasou muitas as faltasnemdiscuteaquantidade
das pniticas. Elenao6 uma prj tica, nao6 umbem, nao6 1nstantaneo, na0 6 gradua1, na0 6 um
bem meditativ0, na0 6 um bem nao-meditativ0, na0 6 acontemplaφ0, na0 6 acontemplaφo
incorreta, nao consistenapresencaouna aus6ncia depensament0, n110 6 umainterrogaφo
permanente nemse dji noinstantedamorte. Naoconsiste emumalinicarecitagaonem emuma
multiplicidade de recita96es. Ele consisteapenasnainconcebfvele ineχpressivelAlegria daF6.
Da/meslma folrma que apol(; aloA即da/eliminatodosl osvenenos, orelm61dio do/Votlodotmthalghata





. No que serefereaVerdadeiraAlegriada F6 eχisteum 6nicoinstantedeconsciencia. Esse
instante deconsc16nciaseconstitui nomomento decisivodamaturagiio da Alegria da F6. Ele
expressa aAmpla Mente daveneraφo dificil deserexpressada.
. No entanto oOuviraquesereferem osSutrassjgnificaque oss6ressensiveisouvem oVbto
Btidico em seu surgimentoecompletitudesema mente dadavida-hesitagao. A issosechama o
Ouvir. A Mente da F6 significaaMentedaF6 doPoder ’n・ansmutador doVoto. A Alegriase
expressa atrav6sdaMente edocorpodoss6ressensfveis. A completitudesignificaque elapode
ser abarcadaem muitasoupoucaspalavras. A Mente indivisa significa quecomo naoeχistem
duas Mentes naMentedaF6 elaseintitula “a Mentelndivisa”. A Mente lndivisa 6averdadeira
causa da fruigao doVerdadeiro Pafs. Ao ser realizadaaVerdadeiraMente Adamantina sao
transcendidos Horizontalmente oscincocaminhoseosoito obstj culose realizados osdez
beneffcios navidapresente. 0 quesaoessesdezbeneffcios? Oprimeiro 6 0 beneffciodaproteφo
aos s6ressensfveisnastrevas, osegund0 6arealizaφo dasvirtudes, o terceiro6atransmutaφo
do mal em bem, 0 quarto 6 aproteφo por todos osBudas, oquinto6 aveneragaoatodos os
Budas, o seχt0 6 apresengacontfnuadesuaLuz, os6tim0 6 apresenga deAlegrianaMente, 0
01tav0 6 agratidaoaosMestres, onono6 aagaocontfnuadaGrande Compaiχaoe od6cimoaen-
trada noestadocorretamente assegurado.
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. A Mente eχcIusiva aqueserefereo’li atadista6 aatividadelinica, 0u seja; essaatividade
exclusiva serefereaatividade linica. No entant0, aMente indivisada realizaφo do Vot0 6 a
Mente eχclusiva, a Menteeχclusiva6 amente profunda, amente profunda6 amente da F6
profunda, a F6 profunda 6 aF6 profunda eimperturbjivel, aF6 profunda eimperturbjve16 a
mente da res01uφ0, a mente da res01uga0 6 amente insuperjvel, amente insuperlve16 a
verdadeira mente, a verdadeiramente 6 amente dacontinuidade, amente dacontinuidade 6 a
puramente, a pura mente 6 0 corretodiscemiment0, 0 corretodiscemiment06amente indivisa
e verdadeira, amente indivisaeverdadeira6 amente daAlegriaedaveneraφ0, a mente da
Ale函aedaVeneraφ0 6 averdadeiramente daF6, averdadeiramentedaF6 6amenteAdamantina,
a mente Adamantina6amente daatividadedoVoto Blidic0, amente da atividadedoVotoBlidico
6 amente dalibertaφo doss6ressensfveis, amente dalibertaφodos s6ressensfveis6 amente
quelabarca osls& els sensfveisconduzinldol-oslaonalscimento nal’lblro Pural; eslsa mente161aGrande
Mente da Aspiragao peloDespertar, essamente 6 amente daGrandeCompaixa0. Comoessa
Mente surge em fungao daLuz imensurivel daSabedoria, com 0 6 1gualoOceanodoVot0, como






. 0 corte Horizontal dos quatro innuχos diz respeitoaruptura Horizontal (″nranscend6ncia
Horizontal) . Horizontal se defineem contrastecomatranscendencia ea safdaverticais, ruptura
se defineem contraste comahesitagao deum cfrcuIovicios0. A I ¥anscend6ncia Vertica16 0
ensinamento do Verdadeiro Mahayana. A SafdaVertica16 0 ensinamento provis6rioeexpediente
do Mahayana, 0 cfrculoviciosodoensinamento dos doisedostr6sVefcuIos. 0 Corte (Ruptura)
Horizonta1 6 0 ensinamentoplenoeverdadeiro daRealizagao doVotoバI¥ata-se deseuverdadeiro
sentid0. 0u ainda noqueserefereaSafdaHorizontal eχiste oensinamentodostr6s praticantes,
dos noveestjgios, das priticas meditativas enao-meditativas. ’I¥ata-sedo cfrculo vicioso da
lbrra Provis6riae expediente, de um bem restrito aofechamento n0 0rgulhoenaindo16ncia.
Nao existem estjgios noRlfsquesurgeem decorr6ncia doPuro Voto. Nascem todosinstanta-
neamente realizando alluminagaodoCaminho Corret0. A isso sechamao “Corte Horizontal”.
. Sabemos assim que amente indivisaeχiste em concordanciacomaatividadedaverdade. Ela
se constitui assim nocorreto ensinament0, nosentidocorret0, nacorreta atividade, nacorreta
compreensao, na correta agaoenocorreto discemimento. As tr6s Mentes seconstituem em
uma linica Mente, essaMente6 aVerdadeira Mente Adamantina. Quedisto sesaiba!
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. A Rupturasignifica queem funφo dalbnsmutaφodaMenteindivisaemseuaspectodoirnascer
nao existemais nascimentoaserrecebid0, quenaoexistemais umcaminhodatransmigraφoa
ser repetid0. Comoes伍extinta a causaeeliminadaaretribuiφonosseis caminhos datransmi-
graφo e nasquatro modalidades do nascimentoestl cortadadefinitivamente arelaφo com o
nascimento-e-morte nos tr6smundos. Assimsendoseintitula “aRuptura”. 0squatro influxos
significam as quatrocorrentezasv101entas ( correntezasdo desej0, daeχist6ncia, davisaofaIsa,
da lgnorancia), 0uaindaonasciment0, doenga, velhice emorte.
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. No que serefereaoVerdadeiro discfpu】o deBUda, verdadeiro sedefine em contnlste com o
faIso eoprovis6rio. Discfpulo significa discfpulodeS匈uia-Muni edosBudas e opraticanteda
Mente Adamantina. Em fungao daF6 edaPriiticaele realizanecessiriamente oGrande Nirvana.




. 0 provis6rio eeχpedienteSignificam osdiversosouvintesdo CaminhodosSibioseosouvintes
dos bensmeditativos enio-meditativos.
. Que disto sesaiba! O BodhisatvaMaytreia por estar estabelecidonaMente doDespertar
Adamantino realiza a Supremalluminaφo naaIvoradadastr6s noresdoL6tus doDra蔀o; os6r
sensfvel praticantedoNembutsu aoseestabelecernaMente Adamantinada Ruptura Horizontal
realizaoGralndeNirvanananoiteldoderr2deiroinstanlte de consc16nciadelsuaeχistancia. Aslslim
sendo elessaoequivalentes. No entant0, aquelequerealizaaMente Adamantina6 equivalente
a Rainha ldaiquerealizandoaAlegria, 0 Despertar eaF6. Como ele representa aVerdadeira
Mente em seu aspecto doirnascerelesefundamentanoinconcebfveI Voto Original.
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. No “Sutra doNirvana” oBudase refereda seguinte forma aoouvintedificil deser tratad0.”
Kasiapa, eχistem no mundo tr6s pessoasdiffceisde curar. A primeira 6 aquela quev101ao
Mahayana, a segunda6 aquelaquecomete ascincograndesviolaφes, a terceira 6 0 1chantica.
Essas tr6s doengassaoasmais graves nessemundo, elas naopodem sertratadaspelosSravacas,
pelos Pmtie° Budals olu pelosBodhisatvals. Bomfilh0, comlolllma doengal conduznecesls11柚mente
a morte senaofor tratada, elanaopodeser tratada sem umrem6dioapropriad0. 0 paciente
sem um tratamlentolaproprilado estjlcondelnado almorte. Bom filh0, 6 dam eslm a folrmano qule
se refereaessastr6spessoas. Ao ouvirem o rem6dioatrav6sdosBudasedosBodhisatvas elas
despertam a mente daSupremalluminaφo. Mas osSravacas, 0sPratieca Budase osBodhis-
atvas, quer preguem odharmaounao, nao podem despertar amente daSupremalluminaφ0
nos s6ressensfveis。
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. E verdadeiramente deprimenteque Shinram, otonsuradolgnorantesubmerso noamploOceano
do desejo amoroso edominadopelaimensaCordilheira da famamundana naosealegreaopenetmr
no EstadoCorretamente assegurad0, quenaosesinta felizcom aaproximaぴio daverdadeira
Realizagao. E realmentealgo eχtremamente vergonhosoedoIoroso.
. Assim send0, seensinanosdiversosSutrasdoMahayana arespeitodoouvintedificil detratar.
No “GralndeSutral” sle afirma: “S Iol exduidosaplenas aquelesquelcometelram as cincoviola9161es
e abulsanm dodharmacorrletoグ No “Sutra/dalAssemb161a” seafirmaquesalo eχduidosapenas
aqueles quecometeram ascinco violag6es eaqueles queabusaram do dharma correto edos
Sibios discipulos”. No “Sutra daContemplaφo” sefalaarespeitodonascimentodaquelesque
cometeram as cincoviolaφes semnenhumarefer6nciaaoproblemadoabusoaodharma corret0.
0 “Sutra doNirvana” falaarespeitodosouvintesdiffceisdeserem tratados. Comodevem ser
entendidos essesensinamentos?
. Assim sendo, deacordocomoensinamentodoGrandeSjbioreferenteaostr6s ouvintesdiffceis
de serem tratados, daquelesquesofrem dastr6s doengasdediffcil tratamento seconfiarem no
amploVotlo dalGr7・万ndeColmlpaix40 e tolmarem rel がonoOceano dalF6 emsleu aspectodobeneficlio
ao outro, oBuda compassivo oslibertadesuadoenca. 11comoomanda, 0 rem6dioprodigioso
que cura todas asdoencas. 0s s6res sensfveis desse mundo corrupto, os perversoss6res
senslfveisdevembuscaraVelrdaldeiralMenteAdalmantinlaelincorruptfvle1. Dlevemlilgar-sleaoManlda
prodigioso doVoto Original. Quedistosesaiba!
On thePhilosophical reconstructionof Shinran’s thought-withAspecial referenceto l’in-shn’s understandingof PureLandBuddhist thought.





. No que serefere aoproblema das cincov101a96es, deacordo com ・ 5u-zh6u eχistem duas
modalidades. A primeiraconsiste nascincov101aφes conformecompreendidaspeIostr6sveiculos.
0u seja ; aprimeira consisteemassassinar seupr6priopai deformaintencional, asegundaem
assassinar suapropriamae, aterceiraemassassinar umArahat deformapremeditada, a quarta
em causar dissenφo naordem eaquintaem demlmar osanguedo corpodeum Buda. Como
elas v101am ocampodasvirtudesecontrafazemocarmaben6ficoseintitulamdev101aφes. Como
aquele quecomete essascincov101ag6escai necess扇 amente noinfemo do sofrimentocontfnuo
durante um Calpa inteirosesubmetendoaumsofrimentosemqualquer alfvioessasv101aφesse
intitulam o Carmasemintervalos. ( dosoS mento continuo) NoAbhidharmaKosa 仙strasao
ensinados oscarmas equivalentesascincov101a96es. Seafirmadaseguinteformanasestrofes
referentes aessetema :
. Quarto Capitulo-Coletanea de passagens refer-
entes il Realizagao da Verdadeira Terra Pura.
No que serefereascincoviola96esconforme entendidaspe10 Mahayana seafirmada seguinte
柘rma no “SutralpregaldoaosNigranltes”, “A primeiralcolnsislteemdepredarlosStulpas, incendiar
01地)itaca e furtarapropriedadedosli一己s恥 souros, a segundaconsisteem v101arodharmados
tr6s vefcuIos negandosuaautoridadeedestruindoocontelidodo’n-ipitaca, a terceiraconsiste
em cometer v1016ncia contraosMonges querelesobservemounaoospreceitos, 0umesmoque
eles osviolem. Persegui-Ios, enumerar suasfaltas, prende-Ios, forga-Iosaretom ar avida
leiga, sujeitj-Ios a trabalhos forgados, cobrar taχas deles oupriva-Iosdesuavida. A quarta
consiste em assassinar seupai, assassinar suamae, derramar sangue docorpo deumBuda,
perturbar aordem doSanghaouassassinarumArahat. A quintaconsisteemnegar acausalidade
ecometerlcontfnluamentel osl dezcam las ma16ficosdllnnteluma10ngalnoitel. NoSutra/s/elafirmla:
“A primeira consiste em fazer surgiramente ma16volaematar umArahat. A issosechamade
asIsassinatol. A segulnldal conslisteemv101ar umaMolnjla queltenharlealizadoocaminho defolrma
perfeita, a issosechama deaφo perversa. A terceiraconsisteemviolarapropriedadedastr6s
J61as. A isIso se chalmadeimproplriledalde, A qu万arta万consisteem perturblar aordem dolSangha
atrav6s defalsospontosdevista. A issosechama defalsidade.”
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ao　 mau　 carmadeassassinar suapr6priamae.)
-Aslsassinarlum　 Bodhisatva　 emmedita1qla10. (equivalenteaomaucarmadeasslalssinarseupr61plrio
pai,)
-Assassinar　 umMonge, querele　 telnhaounalorealizladoocaminhodefolrmaperfelita. (equivalente
ao　 assassinatodeum　 Arahat)
-Destruir　 a　 ordem doSangha. ( equivalenteaomaucarmadeperturbar aordem doSangha.)




-Compilado por Shinram, 0 tonsuradolgnorantediscfpulodeSjquia-Muni.
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-Nascimento inconcebfvel.
-Voto dainfalfvel realizaφo daeχtinφo.
. “Assim, no que serefereaoensinament0, pritica, F6erealizaφo do W rdadeiro sentidoeles
consistem no bend c10 1evadoa termo pelaagaotransmutadora daGrandeCompaixa0. Assim
sendo sejanoqueserefereacausa, sejano queserefereaofrutonadaeχistequenaosejadevido
arealizaφoda’n‘ansmutaφo da Pura Mente doVotod0 111thaghata. Sendopuraa causatamb6m
6 puroseufruto. Que distosesaiba!”
y ‘Ao refletir reverentemente constatoqueaW rdadeira Realizagio consiste naprodigiosacond19110
da plenitudedobeneffcioaooutroenofrutoextremo do SupremoNirvana. Ela su呟e em fungao
do Voto dainfalfvel realizaφo daextinφo, queainda sechama oVotoda infalfvel obtenφodo
Nirvlana. Nolentanto, osl lgnorantelsl atormentaldos pelasRIliχ161esl ealsl multid6esdel s6resslensfvleis
aflitos pelopecado donascimento-e-morte penetram na condiφocorretamente assegurada no
Mahayana ao realizarem aMentedaprjticaem seuaspectodo ir nascer. Comoseestabelecem
na condiφo corretamente asseguradarealizam infalfvelmentea eχtinφo. A infalfvel realizaφo
da/extinlφ101consistel na Alegrila permanentel, aAlegrilapermanente161 asuprelmaextinφlo, aeχtinl(μilo
60SupremoNirvanal,0SupremolNirvana160Corpolincondidonadoldodharma,oCorpoincondicionado
dol dharma 6 0 verdadeiroaspelctol, ol verdadeiro asplecto 6anatureza dodharma, anaturelzla do
dharma 6 aess6nciadaverdade, aess6nciadaverdade 6 0 nao-dual. No entanto, ol lthaghata
Amida surge a partir daverdade manifestandoseusdiversoscorposda retribuiφoedacorre-
spondencla.
On thePhilosophical reconstruction of Shinran’s thought-withAspecial referenceto l’in-shun’s understandingof PureLandBuddhist thought
. “No entant0, devemossaber verdadeia mente quede acordocomaspalavrasverdadeirasdo
Grande Sjbio aRealizaφo doGrandeNirvana sedi em fun9110 daaφotransmutadora doPoder





. “No que serefereaseusegundo aspectocomoa″lhlnsmutagaoemseuaspecto do retorno ela
signlifica obleneffciodaltranlsfolrmaびilol relativoaoensino aooutr10. Ela surgedoVoltodalnecessiria
Realizaφo em seu liltimoestj gio. Ele aindasechamao Votodainfalfvelrealizaφo em umalinica
exist6ncia, que aindasechama oVotoda’lhnsmutaφo emseu aspectodoretomo. Como ela
estji presentenoComentjrio naoprocedoaqui acitagaodapassagemdoSutra.”
同朋大学佛教文化研究所紀要第二十四号
fungao　 dissoo’n・atadista anunciaaMente　 indivisaesemimpedimentosabrindoosPortaisda
Realizaφo　 para　 amultidaodeiludidoss6ressensfveis. 0 Comentaristaaoesdarecer aGrande
Compaiχao　 da　 transmutagaoemseuaspectodoretom o indicaosentidoprofundodobeneffcioao
outro　 pelos s6res sensfveisepeloBuda. Queessaspalavrassejamacolhidascom　 rever6ncia,
elas　 devem　 serrecebidasemseusentidoprofundo.”
?
?
?
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